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   A 46-year-old man was admitted to our hospital with the complaint of gross hematuria and 
renal failure. The patient had undergone right nephrectomy 10 years earlier suffering from 
 nephrotuberculosis, and the remaining left side manifestated severe hydronephrosis and vesicourete-
ral  reflux (VUR). After the immediate nephrostomy, renal function was recovered and hematuria 
was improved preservatively. By the rectal examination, a goose egg size and stony hard prostate 
was detected. 
   The needle biopsy of the prostate revealed pathologically transitional cell carcinoma (TCC) 
G2, and the image findings showed stage of T4NOMO of the prostatic carcinoma. 
   Modified pelvic excenteration was performed, and specimens were examined by the step section 
method. The diagnosis was TCC, G2>G3 and stage of pT4NO in the right lobe of the prostate. 
   This case is she 20th reported case in Japan. We emphasize the importance of the mapping of 
dissected specimens and the reviewed literature 
                                                  (Acta Urol. Jpn.  40: 257-260, 1994) 
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現病 歴:1991年6月頃 よ り全 身倦 怠 感 と易疲 労 感 が
出現 し,2カ 月 間 で10kgの 体 重 減 少 を 認 め た.8
月21日,突 然に 肉眼的 血 尿 が 出現 し近 医 に入 院.止 血
剤投 与 に 反応 せ ず,血 尿 と腎機 能 障害 の増 強 が認 め ら
れ た ため,9月13日 に 当科へ 転 院 とな った.
入院 時 現症:身 長169cm,体 重56kg,体 格 やせ
型.顔 色蒼 白.結 膜 に 軽度 貧 血 を 認 め るが 黄 疽 は な
し.腹 部 に は右 腰 部斜 切 開痕 があ るが,そ の 他に は 異
常 所見 は 認 め られ ず,外 性器 に も特記 す べ きこ とは な
し.直 腸 診 では 前 立腺 は 超鷲 卵 大 ・石 様 硬 ・表 面 不整
で あ り,全 体 に 圧 痛 を認 め た.
入 院 時 検査i成績:血 液 一般 検 査 で は,WBC10,200
/mm3,Hb11.99/dl,Plt30.1×104/mm3と軽 度 の 貧
血 と白血 球増 多 が あ り,生 化学 検 査 で は,BUN56.9,
Crll.2,Na121mEq/l,K6.lmEq/lと,高度 の



























































骨節 ・外腸骨節 ・閉鎖節 ・正中仙骨節の リンパ節郭溝
を施行した.
病理学的所見:摘 出標本(Fig.1)の全割切片(Fig.
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